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2.1  保存と収集 
サクラソウ園芸品種のコレクション数は、開学当
時の 1980 年代では 30 品種、その後 1990 年代に









現在、当センターでは 1 品種 4 鉢で栽培してお
り、1280 鉢を超えるサクラソウ園芸品種を管理して
いる。 
2.2  栽培 
当センターにおけるサクラソウの栽培暦を図 1 
に示した。1 月に用土(小粒の赤玉土：鹿沼土：腐葉
土＝ 3 ： 3 ： 4、中粒のマグァンプ K((株)ハイポ








さ 3 cm 程度に覆土する。さらに、増し土をするた
めのウォータースペース(灌水の際に水が溜まる場




































年の初回は 1 日間で行われ教職員 5 名、学生 13 
名、TUG 4 名と里親 10 名の合計 32 名で実施され
た。2015 年は 2 日間行われ、参加した教職員、学






図 5. 里親との芽分け作業 
 
3.3  さくらそう展 



























































図 1. 農林技術センターにおけるサクラソウ栽培暦 
 
 




3.1  里親制度 











図 3. 大学と市民による里親制度 
 
2005 年の里親制度発足時には、10 名の里親に 20 
品種の里子が登録され、その後、里親と里子品種数



















































































芽分け 摘花 追肥 増し土
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そして「恵みの森」として 2015 年 10 月 10 日
より一般開放しました。また、昨年が第 1 回目で今
年(本学が当番校)が 2 回目となる隣接 2 研究機関
                                                          






















図 2. ｢恵みの森｣三つ折りパンフレット（内面） 
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In the Agricultural and Forestry Research Center, we have collected and conserved Primula sieboldii cultivars 
from 2000s. At present, we collected more than 320 cultivars, which represent one of the largest Japanese collections. 
However, there is a possibility of cultivars loss by natural disaster, disease and pest, when all of them are cultivated in 
one same place. Therefore, we launched a cooperative genetic resources bank for conservation and maintenance of 
valuable Primula sieboldii cultivars. This cooperative conservation activity is performed by our research center and 
citizens. In addition, a “ Primrose exhibition ” is held every year by our research center and Tsukuba Botanical Garden 
to show Primula sieboldii cultivars to the general public. In these occasions, visitors can get informations about various 
Primula sieboldii cultivar’s values.   
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